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lirr 'lrlilfion8follferent in bet SrobinA SranDenbutg.
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h
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l.
(,!ineu

icllt

fiann gar ro! unb mtlb

i!r, ,Qinber, lier im Sitb.
,'rl!ad fiir einer ift bal nolll?"

'r)in'ft e6 eu6r bod

ift ein ,Qol.

lu^entg ,ftteibung, bo$
;,rl1otfe lBoffen, bunter

uiel 6$muf,

$ub

-

.Lr geid[t'6 bem braunen Ulonn,
ttrr ni6t6 Seif'red rrfiniSen fonn.

ts)eft rnit uielen er 3ur $ogb,
,\reubig ilm bo6 Ser3e [a$t,

llrr$ trenn er'fein 2tdetfelb
'lliit ben Ddlen bat beftellt.
(\itnl im Gdlotten bcnn rorm .!ou6
t'ir:gt er, rcudlt unb rutlt lidl ou6.

!o$ bie Sotfrsu iit geplagtl

,\rube fdlon, fobolb e6 togt,
'l)iuf jie ftcmpfen ilpen ffiei6
irieie llrbeit rnodlt uiel 6d1met!.
\lli(nl$e onbte 8c[t fie britdt;

-

'irsrum gelt fie fo gebtidt.

2.

6$on lcnge finb bie .Rol6 bebrrldt
llon lellern Seuten, bie gei$idt
tiinb eingebrungen tn ilr 8onb,
rlu fne6ten fte mit lcrter Sonb.
Oie {ider, 0ie in atter Seit
'Die Sdter uon bem $3alb befrett,
t:inb meift geraubt, unb ofne SeSt
\tebt bort ber .ft0[ nur no$ al6 ,Rne6t.
Eor feinem ,Serrn, bem 9aminbA,t,
(urdittert er foft immerbsr.
Den iebt

im Sitbe eu$ mal an;

fod ift frirmoltr ein bbfer Dtonn.
Or li6t clllter in trdger $tufl
llnb iSout ber fd1neren 9lrbeit 3u.
t-;[t 3anft unb flu$t er, i$kigt oudt tuoltt
llic$t graufom foldlen sruten ,Ao[.
ao$ biefe, lifttg, treiben gern
triet 8ug unb Erug mit iol$em Qerrn
llrrb ieuf3en fdlner unb tief bobei:
\ , [Dilrben Dit no$ einma[ freil

L.

q

3.

'lrebrftdt lie gtei6 ber Rne6tl6aft 3oS,

'irri fie ein tuft'ged Ebtflein

Dodt.

f6mffcfen ftd1 gor f$bn
rfllrt 'ounten Slumen, menn lie geln
irrrrr fcn3, bem $long ber Srommel no$,
':,rr qe!t'6 bei il1nen tcg ffir Eog.
\u iebem Sorfe lot man ia
i r'rr glctten $[a!, genonnt 2lf!r4,,
'lion Soumedfronen iiberba6t.
r,rlt mirb gefdrerat bi6 in bie ftodttt
lr,rl.rci [1errf$t trilber Ibermut,
'l,t'r biele 6finb' unb 6$anbe tut.
irie lllten fdtauen tuftig bretn
llrrii hixYgx ilten Sronntemein
\rrr llnmof bi6 3ur Srunfenleit,
'irrr ttibt eB oftmold $anf unb 6tteit.
llrrir luenn fte f$mcnfenb geIln nc{ ,foud
; rc[1t mon$er ,Ropi gcr blutig ou6.
.{tonn mcn li6 bcbei tounbern mo!I,
'frrtr io im Glenb [ebt bet ,Rol?

lrir lJkibden

4.

Eei jebem $orfe finbet mon
Oie 6arnc, lebt fte eu$ mcl cn!
Oie olten Eilume, bie bc fte['n,
6ie iSeinen prd$tig eu$ unD f$6tt.
Oodl nienonb oeflt lier gern cffein,

eenr bier iolt e6 ni{t ti$tig fein!
,Od linb", io benft ber So[ mit 6rou6,
,0ie bbfen Oeifter \ier ga 60u6.'
Oie plcgen Eie! unb 1)tenf$en feltr
erum bringt mcn illnen Ooben [er.
lluf biefen clten Dpferfteit
ficg fd1on uiel Etut gefloffen [ein,
llnb meiter tnirb nolll mcn$e6 Eier
Oen Oeiftern nod; gei$tc$tet \ier
Senn ttnter ttngltd mcn$erlei
)lBirb nie uon Sur$t ber ,fleibe ftci.
06 litft ifur feiner in bet Stot;
(Yr fennt io feinen lieben Oott.

q

5.

'Der Soter 0ofiner in Eerlin
t'ieil rreitf1in ieine Soten 3te['n:
,,(9e!t aud unb iagt e6 iebermonn,
t\\ie einer felig merben fonn!"
Itlrr$ $nbien6 pouptltabt fommen lie
llrrit mlffsx ttitrt te6t too unb nie?
ira fliugt ein frui bom Einnenlonb,
,!\iri rro$ fein Uliilion0r
liq fonb llrib bolb, nie ed berrt $errn gefdftt,
'le trt bei ben .ft0[6 ber Soten $elt.
trie ptebtgen, bo{ niemonb nill
lirilrt Ilbteni ed btetbt olle6 ftifi.
ritciumfffig ruoll'n iie toeiter 3ief1n,
llrrb melben biefed no$ Serlin.
fo$ Eafet Oofnet tflnen i$reibt:
, rnt eute O{utbigfeit unb bleibtl
llnb trofl'n bie ,ft016 ben 6egen nt$t,
'''r, io['n iie fbren bad Oeri$t.'

6,

$ule$t ba6 Sort bo$ Qbrer fanb.
)Illo einft bc6 $ett ber Eoten ftcnb,
otebt ldngft mit utelen ,[duiem f$on

-

Eie freunbti$e lltiffion6ftction.
)tt$t mc!r, !06 fdlbne, grofe pouo
l.jm sttbe fielt gar ltatili$ au6?
lDie €$ute t[t'6. fion$ brouner G[1rift
Erin f$on all &e\rw tcitig ift.
Itnb brittfclb[lunDert,Fnaben bort
Oar fleifig lernen 6ottb6 8ort.
!lu$ eine lltdbgenfdlute lte\t
Oort ien{eit6, bie i\r \ier nigt le\t.
Do lernt mcn$' Sinb im ioubern Steib
'Dcr Glriften $u$t unb 6ittfomftit.
.t)or$ ouf! lBie ftingt fo munberbar
'Der fromme 6cng ber $tdb$enfdlcr! '
$iet beffer flct'6 lie Sugenb bc
0tld pie in ldrm cuf ber 9[f\re,.

t

7.

Eerftummt bc6 niifte treiben ift'
'Dc tlo ber ,Sol nun lebt oto@rqt,
llnb e6 {inb 80000 fdlon
ilu febn o16 grriSte ber Dtiffton.
?luf ber uerbbeten 9IfIrrA,,
ltio smr fonit 6rinb" unb Ogonbe lqf,,
Dod .fttr$tein und entgegenfdlcut
'tiei$eiben nur cu6 8e!m gebcut.
.pter oft fi{ fammelf bie Oemein'
llnb itimmt ou6 roflem ,$er3en ein,
,irt bringen gefu6 grei6 unb Sonf,
$c.B er bie bifen Oeifter Ebolrg.
l.fn mcncllem Oo{ ein brouner Gbrifi
'rlbft $reb'ger ober Setlrer ifi.
.tpier fielft S)u, rrie bie Gtlriitenfdlcr
(i rrrortet ilren
IJtifitonor,
irer ileifiig reift uon Drt 3u Drt
lirr grfinben feiter 0otte6 Sort.
ttlrrr ireunblig gtltgt illn ieber Glrift
'rliii
,,Selud unire .fitfe iltt,,*)
'1 .Tisu sahai.

8.
; lln fdlbnften
Eeigt bie ,fioldmiifion
'.$i$ 6onntog6 auf ber .$ouptftction.
0a fonrmen lunberte bon fenr,
iiu feiern fro! beu tag be6 .[errn
' 3n reinenr .Qleib 3ie!'n l$eib uub lJ?ann
Ifit allen .ftinbern fro! feron.
Sie T)tutter trrigt on ilper Eruft
rr*6 .Rleinite. tlntermegd mit Suft
iicn niele fromme Sieber fingt,
r,n! I)ell burS fretb unb l$olb e6 flingt.
,,ltir fiir$ten ni{1 ben Gominbir
,'rdt bble Oeiiter', benft bie 6d)ar;
fr)enn unier $eitanb $efud Gfpift
,i't €einen itarfe .bitfe iit.'
Cie .Rird1' firf{t 1i6 beinr Olocfenfloug,
,bridltig ti)tt Oebet unb 6ong,
,u fbrt bie $rebigt nillig, oudl
' 'rrr fie no{ ftroft mcn$' olten Sroud;.
:itier fo[$en Oonntag feiern fcnr,
, iflt ffirnolr ielr ruoll bcrau !
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